










The use of DNA analysis in sectional identification of a Pinus pollen grain found in Belukha Glacier, 


































This study attempted to analyze DNA of a single Pinus pollen grain extracted from surface snow taken in Belukha glacier of 
Russia’s Altai Mountains in July 2003. A 149 bp rpoB fragment from the chloroplast genome in each Pinus pollen grain was 
amplified using polymerase chain reaction and the DNA products were sequenced in order to classify them at section level. 
The 105 pollen grains were used for the test and the sequences were obtained from the 8 grains. Pinus is recognized with 
approximately 111 species in two subgenera, four sections, and 17 subsections. From the obtained sequences, the pollen grains 
were all classified as sect. Quinquefoliae among the four sections, namely Quinquifoliae, Parrya, Trifoliae and Pinus. Pinus 
sibirica in sect. Quinquefoliae are currently found surrounding the glacier. The consistent results for the section may suggest 







花粉 1 粒ずつを DNA 分析し塩基配列情報が取得できたこと、さらにその情報を利用して、形態観察では困難な節レベル
での同定が可能となることを発表した。本研究では、ロシア・アルタイ山脈にあるベルーハ氷河で 2003 年 7 月に氷河表層
（0.40～0.60 m 深部分）から採取された雪試料をもちいて、試料に含まれるマツ属花粉 1 粒ずつを DNA 分析し、節レベル
での同定を試みた。DNA 分析は、葉緑体 DNA 上の遺伝子領域（rpoB の一部、149bp）をポリメラーゼ連鎖反応によって増
幅し、DNA 塩基配列を読みとった。そして DNA データベース（GenBank）に登録されているマツ種の塩基配列と比較した。
計 105 粒の花粉で実験をおこなったところ、8 粒から塩基配列を取得することができた。マツ属の下位の階級には、2 亜属、
4 節、17 亜節、約 111 種が存在する。本研究で取得した塩基配列は、4 つの節（Quinquefoliae・Parrya・Trifoliae・Pinus）の






Gernandt, D.S., G.G. Lopez, S.O. Garcia and A. Liston (2005): Phylogeny and classification of Pinus, TAXON, 54 (1), 29-42. 
Luchik, Z. I. (1970): Introduction of Trees and Bushes in Altay Territory, Moscow, U.S.S.R.: Kolos (in Russian). 
